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Abstract:　The purpose of this study was to clarify the spatial orientation of the semicircular canals in the 
cheetah (Acinonyx jubatus) using computed tomography (CT). CT scan was performed on the skull of a cheetah. 
Scanning data were reconstructed into the cross-sectional images, and then the landmark coordinates were 
determined to deﬁne the planes of the semicircular canals and the cross-sections of the skull. In the cheetah, 
the lateral semicircular canal was parallel to the base of the skull. The angles between the anterior and posterior 
semicircular canals was lager than 90 degrees, and each canal showed the similar angle with the sagittal cross-
section of the skull, although these planar directions were different. One limitation of this study is that here we 
provided only one specimen, and thus the present results need to be conﬁrmed by examining a larger number 
of cases in future studies. However, the method outlined in this study provided quantitative descriptions 
of orientations and orthogonalities of the semicircular canals of the cheetah. This is potentially useful for 
indentifying the morphological features of the semicircular canals in felids. 



































て頭蓋骨の CT撮影（東芝 CT, Aquilion Prime 5, 120kV, 
150 mA, スライス厚 0.5 mm）を行った。
2-3　三次元座標の取得と角度の算出
OsiriX（Pixmeo） の 3D MPR（3D Multi-Planar 
Reconstruction）によって互いに直交する 3断面を再
構成し，断面に作成した参照点の三次元座標を取得し
た。参照点（A1～ 4, P1～ 4, L1～ 4, Do1～ 3, Sa1～


















図 1　 再構成された半規管（左側）と参照点の位置  
a: 前半規管，b: 後半規管，c: 外半規管  
点 : 参照点を示す。点線 : 半規管の仮想輪郭を示す。略語については表 1を参照
図 2　 再構成された頭蓋骨基準断面と参照点の位置  
a: 正中矢状断面（Sa断面），b: 横断面（Tra 断面），c: 水平断面（Do断面）  






















図 3　 再構築された半規管と頭蓋骨基準断面（左後背側観）  
LSCs: 左半規管，RSCs: 右半規管  
その他の略語については表 1，図 2を参照
図 4　 左半規管（左後背側観）のなす角度  
A: 前半規管，L: 外半規管，P: 後半規管。
その他の略語については表 1を参照









図 6　 頭蓋骨矢状断面と半規管（左側）のなす角度  
a: 前半規管，後半規管と頭蓋骨矢状断面のなす角度（背側観），b: 外半規管と
頭蓋骨矢状断面のなす角度（後側観）  
Sa 断面’: 矢状断面（Sa 断面）を水平断面，矢状断面，横断面に沿って並進
移動させた断面。その他の略語については表 1，図 4を参照
図 7　 頭蓋骨横断面と各半規管（左側）のなす角度  
a: 前半規管，後半規管と頭蓋骨横断面のなす角度（背側観），b: 外半規管と頭
蓋骨横断面のなす角度（左側観）  
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